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-'Jon bnn llcruf lier l!ctrerbmna n . .,,..,.

Gnlcldcf..._

innted, and Kua alone waa celebrated. To a ]up ateu tlm ....
mentnliam, the insistence upon according to the 8aanmet a lifa)m
position in the service of the Church than the preaahiDs of die WaaJ,,
is still found, particularly in the Roman Oatholio
influence
ollis
Ohmah
hns
ml bl
its
been retained . or ia apm llebis
nrtera where
cxert.ed. To one who knows the Scriptures and the Ooufeeion1 of
the Luthornn Ohurch tho answer to both extemaliam and to IICra•
montnliam ia found in the emphasis placed b7 the Lord on the praching of the Word na tl,o di.atinctivo f eature of New Teatament wonhip
nnd in the fact tbnt the Sacrament derivea its power and -nlue llllel,r
from tho Word, not only in the formula of imtitutian in
alone nnd
itaelf, but in tbo tcnehing that givca to the communicant, the ft!llila.
tion of its blessings. It is only where these truths are properb' mideratood that tho Snernmcnt ia rightly celebrntcd. P. E. Xasmu.D.

fBon bent fBemf ber i!e,rerinnen an ctriflli4n
GJemdnbefctulen.
SDic 1!cljrcrinncn r,m,cn ljcutautagc ljierauianbe einen ~lfgen
im uffcntiidjcn ltntcrridjtBIDcfen. ~n bcn eitaatlfdjuim funetm
B
aumeift IUci6Iidjc tUcrfonaI. W6cr nudj in djriftiidjcn Glemeinbef"1a(en
fcljcn llJir, lucnn nudj in flcfdjriinltem 1Ula(J, 1!eljrerinnen an ber Wmeit.
i)a ift nidjtB ~cueB in bcr stirdjc. ~n ben
aitcn Iutljcrif
djen 11.orbnungen finbct fidj audj cine 9lufJrif il&cr ben i,ienft bR .@i4uI•
meiftcrinncn ", bcncn infonberljeit bet ltntcrridjt bet ..~ungfmuen•
luar. jllg{. ben 6ctrcffenbcn WrtifeI im !Jlobem&et~" 1898
bei ,.6djuI6Tntt", <S. 828. s:>a ljnt man benn, audj ncuerbingl IDieber,
bie ffragc nufgellJorfcn: !Sic¥ ~ft bal udjtl Stimmt bell nrit
Glottcl m!ort? Unb luic ljnt mnn bcn l8cruf bet 1!eljrcrinnen in ait4•
fdjuien anaufccljcn?
lfrnoc s:>icf
fon Jjicr in .ffllrae mit Clottel !Bott
6cicudjtct IUcrbcn.
~er fflrdjc ltljrijti finb mandjcrici QJaben bcrtraut. 811 biefen
obct
QJabcn frmtcr
gcljorcn
audJ bic
SDicnftc, ,J1a.a•la1. Unb el etit
betfdjiebcnc micnftc, 910111. 12, 6; 1 ffor. 12, IS. S>et Wi,ofteI nennt
Dtom. 12 unb 1 .ftor. 12 bcifpicii
c lDcif cine 9lei~c foidjet Cllaflm unb
~ienftc. ~o ift nid}t bic 1Ulcinung, bn(J et fie alle aufaat;Ien IDl11.
(!t madjt infonberljcit bicjcnigcn zaela/lflra namlja~. bie ffirdjc
cine 6ilbctcn,
tibe bet apoftoiifdjcn
!!Bunbcrgaben unb l!Bunbedmfte.
mit benen bic eccleain primitiva gcfdjmiicft llJat. Su cmbem 8eiten
finb bann anbere ~icnfte in bet ffirdjc aufgefommen,
fannte.
unb tlJeidje
~ien~e
Me etfle
nicfjt
De QJabcn
finb bet ainle aeqtiftenljeit
f•ntt, unb bie Airdje, bie G:Semeinbe, ift eerrtn ilfJet biefd&en. .WIid
ift euet•, feibft !pauiuB, ~ollo, ~~al, 1 .Rot. 8, 81-28. t>ie ._

,mroaa•
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meinbe. ~eitl 6'rifto unb tlott untettan. ift ~emn illlet a1Iel
unb "1t atfo audj bie IRadjt unb bal utedjt. a& ~ienftc au otbnen unb
einauridjten. je nadj IBebiltfnil unb ltmftiinbm. g)et IRafsftaT, ljiet"
filt ift •~ l'o ov14plerw, ..aum gemeincn Bluten". 1 Rot. 12. '1. Blu1:
einl ift nodj ljietflei au fJeadjten.
fitdjtidjen
fteljen irgenb"
Uc
~enfte
bric in IBqieljung au bem !Bott, au bem §)lenft am !Bott. (t(jriftul
ljat fdjtiefllidj aUcl, IUal ct feinct ffitdjc flefoljten unb anbetnaut ljat.
in bie IBonc aufammcngcfafst:
<!bangetium
..itebiget
aUct Alea"
bal
tutI" GSeljet ljin. teljnt. taufctl
a.18. fotdj
9Cudj
cin g)ienft h>ie bie
bie fttan!eni,f{cge, ljat tecaieljung aum !Bott.
!ltmofc111>flege.
!Bo biefet
gcilflt h>itb,
@ottel
ba
!Bott
i>imft tcdjt fleftcUt ift unb tedjt geh>innt
im 2eflen bet @cmcinbe rcdjt greiff,are @cftait. ltnb efJcn barum
flnb aUe anbem bcm
Sl)ienftc
botneljmften
9.Cmt, befien Wuftidjtung bet
<Bmeinbe nii:Ot nut in bie ~anb gegcfJcn. fonbetn audj bon <Bott fie,.
foljlen ift. bem "atramt. alo ~elfcrbienftc unteroeorbnet. g)et QJe ..
mc:inbcpaftot ift nadj bet Sdjtift xa"' l;ozri• bet 2eljrer. be1: ~itte unb
!Cuffeljct bet QJemcinbe. er ift filr bie gan3c @emcinbe berantauortlidj
unb mufs ilber biefclbc bereinft 9ledjenfdjaft alJtegcn. !lfi,oft. 20, 28;
1 tl!en. IS, 1-8; ~ebt. 13. 1'1. So finb a. e. bie !Botjteljer @eljitfen
brl iaftorl in bet <!i,iffoi,ie.
iljrem
bieljclfcn
einaetnen
iljm an
~cit
mit QJotteB Sort maljnen unb bcrluarnen.
1.!inet biefer g)fonfte. lueldjc bic @emeinbe, unb a11>at ato ~cttin,
in iljret 4'anb ljat. ift bet ~ienft an ben ntcincn. bet e5djulbienft. 5n
finben luit nidjt cinen 6efonbeten g)icnft unb fJefonbetc !Die
en Stirdje
Sl)iener biefet !Id.
in ~Bract. fo emi,fingen in bet ctften C:tljtiftcn"
ljeit bie ftinbet iljrc erftc geiftiidjc Blaljrung bon iljren <!ltetn, f1Jiite1:
bon
ben f1Iteften bet <Bcmeinbe. 3m 1!a11fe bet 8eitcn ljat fidj bal
djtiftiidjet
unb Sd
CSdjulluefen
bal !lmt
ljetaul"
!irdjlidje
geflifbet. Sl)a[J ljeut311tage bie 9lnftcUung 6cfonberet <Sdjuileljret. bie
(!rridjtung djriftlidjct @cmcinbcfdjutcn bcm tecbiltfnii bet ffitdje ent"
unb bcm gemeincn 91utcn bicnt, Iicgt auf bet ~anb. <!i ift
jt
ljiet nidjt niitig, nii'ljet auf bicfen ~unit einaugcljcn.
unb fftciljcit
!lBal'fjat,
ljinbctt
IUcibtidjc
bann a6ct bic @cmeinbc, bic ljict !BoUmadjt
aum CSdjulbicnft 'fjctan3113ieljcn t ~at bodj mandjeonbcrc
djrifttidje
fcficln
ffinbctn
@a6c.
unbbie
au ge
mit
11m311geljcn.
~11ngfrau obct !lBittue bie lJcf
bet !'Heinen
,Oeraen
au
mit ,ffinbctn a6ct
audjrebcn.
einfiiltig
ilfle1: ffllerbi
man
!inblidj
,giittridje Sl)inge
1:cdjt
unb
au
batf
fidj
bann nidjt bcdjc'fjlcn, ba(J cine 1!c'fjtcrin an eine1: djtift"
Iidjen <Bemeinbcf
f ofetn fie 9lcligionluntcttidjt crtcitt, ein Stile!
bet publica doctrina 'fjanb'fja6t. !Benn cine 1!c1jrcrin etlUa audj nut
in bet untetften (Sdjuirrafic bcn ntcinftcn
bcn Stlcinen
untct
bic
bot"
ncljmftcn fliblifdjcn
djidjten,
<Bcf
bic a1uci ctftcn ffatedjilmulljalllJtftiic!e
unb ettidje CSi,tildje unb 1!iebctbctfe cini,tiigt, fo le'fjrt fie
djen
<!raiiljlcn
bamit
QScf~idjten,
<Bottel aflct bai
Sort.
<Sic bie
flif>Iif
1:edjtc
eqiiljit
boraul,
fe,t
bafs fie fcUJft bcn Sinn unb f8etftanb bet <Bcfdjidjten tedjt
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,lion brn1 !8rruf brr 2ttrntnnrn an ~rtttti.n Gnnchl"f•ln.

ocfnfst ljat unb bafs fie, fdjon burdj bcn IBortmg, ben mr,ten Sbm •
lJcz:jtanb bcn Stinbcz:n ez:fdjliefst. ltnb burdj ffz:age unb •nllDod fngt
fie bafilz:, bafs bic Stinbcz:, tual fie aultucnbig Iemen. cm4 lllid04
Icz:ncn unb cz:fnffcn, fotucit cl iljz:e aoi>aaitat
lllfogeftattet.
fck ~•
z:crin
unb bal ift cin ilffentlidjel i!eljma. Sic
QJottcJ mod nTI int ~ufttno bet QJcmcinbe. 6ie 1, au4 pmana
publicn. l}z:cilidj ift nidjt allcJ, IUal cin SBeamtct bet Clemeink hit.
offcntridj in bcm <Sinn, bafs cl allgcmcin, betmenn
oanacna. C9emeinbe k•
!annt
luiz:b.
~- cin ,aftot !rnft fcinel lfmtcl cinaelne II*•
tim bermaljnt, cincm 9:lcidjtfinb auf fcinc '1Jrlbat6eidjte '1ft einm
&cidjtbatcdidjen Dlat cdcift, fo ift bal getuifs lein ilffentlidjel Stellm
unb 2eljren. ~(Jez: 1ual bot cincz:
ainbem,
grofscn E:djat ban
in eincr
(Sdjurrrnjjc gez:cbct unb gelcljrt luirb, bal ift bet 9latuz: bet ~ no4
pu&lif. ma1 cin i!cljz:cz:, rcfp. cine 2cljrctin, in ber ecfJule tut def
rcbct, bal tut abet z:cbct cz: all bot ben Wugcn unb ()ljren bet lie•
mcinbc. fmaB nuf bie Stinbez: im llntcz:tidjt &cfonbcma l!inbnll! Illa#,
&crcbcn fie untct fidj unb eraiiljlen cl nucl} tuoljl ba~m ben Cfftm.
tfin cinaigell mart cincll i!cljretl, fci cl cin rcdjt treffcnbd, pcufenbtl
abet
cin ungefdjicftcl mart,
fann 6alb
in bet <Bemeinbe bie llhmk
madjcn. Stura, cl ift ebibcnt, bnfs cine 1!cljrctin in iljm 81alfe tuft
balfcI6e mer! nuBricljtct, lucldjcl cflua in bet !{!araUeUlaffe einez:
bettidjtct
ankm
n
C5djulc
cinem 2cljtez:
luirb.
!Hie Y fller&ictct !Bod
abet QJottel
nidjt
bcn ffrauen aid unb
jcbcl ojfcntridjc 2eljren ~ ~it bal !Rcdjt unb bie ffreiljeit djtiftl~ lie•
meinbcn, bie S,icnfte an bcr C5djulc nadj cigencm, &e~em (mncffen au
bedeilcn, nidjt burdj
foTdjc C5djtiftluortc hlic 1 Stat. 14, 84-88 unb
1 ~im. 2, 11-14 cingejdjriinfU ~I fommt ljier aUcl barauf an, bai
tuiz: c&cn biefc npoftolifdjen Y!uifagcn gcnau &cfcljen unb uni bagegnt•
tuiittigcn, lual bet ~i,ojtcl bcn ffz:aucn untctfagt unb hJCII n"'t.
~m 14. Stapitd bcl crjtcn .fforintljcr&riefl gir,t <St. ,aulul kn
djcn G:ljriftcn cine Untcr1ucif11ng ilbcz: bic tfinridjtung unb 00•
nuno bell offcntridjcn @ottcllbicnftcl, luic fie cl ljaltcn fo1[en, IDmn fie
aufammcnfonnncu, !B. 20, infonbez:ljcit il6cz: bic rcdjte 1Bet1Denbung bcl
boi,pcltcn zae1oµa bet ~ropljctie unb bell SunoenrebcnB. tft f•rft
iljnen aulct,t cin, bas bic ~ropljctcn nidjt burdjcinanber, fonbcrn
nadjcinanbcr
1mb in jcbct !8ctfammlung eflua alDci obet brei reben
follcn, bnmit bic 8111jorcr full, tuaB fie ijotcn, audj redjt
ift nidjt
faffen filnnea.
,.i)enn @ott
cin Watt bet ltnorbnung, fonbem bel lfriebenr,
8. 28-83. llnb nun filgt ct cin ilcrbot an, IDcldjel bic ifmum le,
itifft. ,.i)ie iBci6ct fallen fcljtueigcn in bet Qkmeinbe.,. tel mu, in
brr forintljifcljcn OJcmcinbc, in hlcldjc fo mandje Unorbnung einge•
tiffen luaz:, audj borgcfommcn fein, bafs ffraucn in bcn ojfmtl....
GJotteBbicnftcn ala l!cijz:erinncn auftz:atcn. S)arin fie~t ber lfpofk( ou-0
fteued eine Unoz:bnung unb
nun bicfcm llnlDcfcn mit aUez: t!ntf"1ekn•
ljeit. S,et ljict in 9:letz:adjt fommcnbc fflJfcljnitt beB ftapitell fJeginat

*
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tDO'I f~ mit 11m Iet,ten !Boden bet 88. lJufel. iliefelfJcn f"1'C~n
fulj (Jeffet an baJ ffoigenbe all an bCll Bor~tee-.mbc an. !Bit fdJet•
fqen ban~ 8. 88b unb 84a foTgenbctma!Cft: ,.IBie in alien We•
meinbebetfammTungen bn ,Oeittgen, · fo fo1Ien audj eure IBei&et in bcn
ClemeinbeberfammTungen fdjlDeigm." BRit bem tlulbtud a xdoa,r ••fr
ad,,.lacr foluie b ••fr 1,..1,,al••r finb bie QSemcinbeberfammTungen ge•
meint. i)ie l,c,d,,,al•• bcr cincn !otintljifdjcn GJemeinbc fonncn nidjtl
i'tai,itet ljnnbcit
audj nTO
babon,
bic offcntlidjcn IUctfammTungcn
Gfcmcinbe.
anbcreljnfein,
!l>al ganae
bric el in bcn gottelbienftli~en IJcrfammTungcn gcljnttcn h>crbcn fo1Ie. ~ct Ortlbcftimmung
b ""r"
,.in bcn !DcrfammTunocn". ift bic anbcrc Ortl&cftim•cntgcgcngcfc
!Rcinung
mung, '•,.baljeim".
-••
IU. SG,
~ic
!lpoftdl gcljt nTfo nidjt baljin, bnb bic IBci&ct il'6crljaui,t im SBeteidj
ber Qkmcinbc fdjh>cigen, nidjt ,.bon QScmcinbc 1ucgcn" rcbcn fo1Icn,
fonbem baljin, bafl fie in ben gottellbienfttidjcn
cnt~ltcn ujfcntiidjcn
811fammcn!iln~m
2cljrcni
fdjhlcigm unb
rcbcn, bc6
fidJ
fo1Icn.
nidjt
~t biel unb nidjtl cmbcrcl:I
bcr Ginn bcl
ijt, ni,oftolif
djcn !Dcr&otl
crgi&t fldj audj aul bcr mcgrilnbung
. ..~cnnbcJfcT6cn
c
.O ift iljncn
tcben
ni* gcjtattd au
fonbctn untcrtan au fcin, luiel audj bn GJcfcl,
fngt." Wuf bem bordoo.a6a1 Iicgt bet 9ladjbtucf. ~en !Bci6ctn fommt
rl au, untcttnn au fcin. mem? ~odj ojfcnfJRt
!Riinncrn.
bcn
~al
faet bnl GJcfcb. met
bcutct
~pojtcT
auf bal mod, bal GJott nod) im
11arabicl au <5ba fpradj: .. mcin mme foll beincm 1Ulnnne untcth>orfen
fein, unb er fol{ bein 4}ctr fein". 1 iU?of. s. 16. i)nl h>at bon \lCnfang
an GSoltcl IBiUc 11nb QSc&ot. bafs bie mJciCJer in aUen Gtiltfcn fidj bcn
!lliinnctn untcrorbncn. ltnb cbcn batnm ijt cl bcn !BciCJcrn nidjt ge"
ftattd, in bet ojfcntlidjcn IUctfammTung, alfo in QScgcnh>nrt fo bidet
!lliinnet, au tcbcn unb bic !Jliinncr au bcTeljrcn.
mamit
h>iltben fie
fidj
bic !Dliinnct crljcben. mcnn bet 2cljtet ift bcm EidjilTet il&et•
georbnet. <!6en batum, IUciC bic !!Belliet bcn !Jliinncrn untcdan fein
foam, foUcn fie in bet gottcl bicnjtlidj
cn
IUerfanunlung fdjtveigen. cm•
badjtig auljotcn unb bon bcn "1liinncrn, ben 2eljrcrn bet GJemcinbc, fic!j
beTeljren Inifcn.bamit
\l[udjuntergcben
fie fidj ben !Riinnctn. mcnn
B
Gt. iaulu filgt nodj lji11311:
bet GSdjilTet ijt bent 2el)rct untergcotbnct.
..Solien fie aber ctlual Tcrnen, fo follcn fie baljcim iljrc !Riinnct
fragcn." ~n bic 2cljrbotfriigc fcljTob fidj in ben Wcmeinbcbctfamm•
lunocn oftct cine mcfptcdjuno
cine \lCd 2cljrbctljanbTung.
2cljtct, 5!Bct
cflual nidjt bcrftanbcn Ijatte. fragtc bic
unb bann IUurbc ilf>et
bicfcn !IJunlt bil futicrt. met
cT ncftatkt
wi,ojt
nun abet bcn fftaucn2cljrcrunb
audj nicljt cimnaT. bcrgTcidjcn tjtancn an bic
311 ricljtcn
fo
cine offcntlidjc ~illfuffion 311 bcranTajjcn unb fidj baran 311 bctciTigcn.
ljictfiit
fragen.
iljtc m
'3Ziinncr
en Wtunb
i Gic follcn bidmeljr baljcim
gi&t iaulu mit bcn ~ortcn an: .. mcnn cl ift fiit bic ijtaucn fdjimt,f•
lidj, in eincr
t e Wcmcinbcbctf
uB bet ammlung 311 bcn." \l[
Untctotbnung
bcr 9Bcir,cr unfct bic !niinnct flicfst bic tucibticljc 8ucljt unb @icljam.

,,,,,1,,.,••,.
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!Bon bnn !Bcruf lier S!ctrutnnt11 11n cOrtJllllna ~

.Surildljaltuno im IDcddjr mit IRiinnan. i)fefe 1Ddbli4e llafa•
ftiinbig!eit unb 6ittfam!eit bcrlqcn unb bedeugnen am bfe lfma.
tucnn fie in offcntiidjcr IDcrfammlune trgmb!Die bal Bod ezplfm.
audj nur ffraocn auftuctfen, mit bilPutieren funb bamit bfe ~
eit unb
SBiicfc o biclct !Jliinncr auf fidj Ien!en. IBal &. 9aml
ljier ben mJcibcm unb bet QJemcinbc ljinfid)tlidj bet IBeilJa unmfagl.
ein bireftel , apoftoiifdjel tncmot. l!r rcbet fategorifdj: .i>ie IB6r
fallen fdjluciocn." .. ~I ift bcn '1Bci6cm nicljt ecrtattet au ubm.• C!r
madjt abet nodj obcnbrcin bicfc fcinc IBelcljrung aulb~ all IBode
QJottcl ocltcnb. ,,Ober ift bal !Bart QJottcl ban euclj aulgdonnnmf
Ober ift gclontmenf"
cB aUcin
au
cuclj
ID. 86. !i)al IBort (lottd iJ
nidjt ban.ffotintljcrn
bcn
auBoceanocn;
bie ljabm el ban cm11em ilm•
!ommcn, unb nidjt fie aUcin, cB ift noclj an bide anbere Orte gefommm.
1t6craU abet fonft, luo baB !Bart ljinoc.
ift,fommcn
in aUm anbml ._
mcinbcn, IDirb cB, cbcn bcm !Bode o.lottel gcmcif!, im offentlidjm (lot•
tcBbicnft fo oc'fjnltcn, bnfJ bic tyraucn nicljt all 1!eljretinnm aufttdm ffotin
f
bilrfcn. 60 oUcn bic
bem IBeifpicI
anbem Clandnkn
folgcn unb nudj in bicfcm <Stilcf fidj bem !Barte CBottel fflgen.
!Bic fc'fjr cl bcm !(poftd bamit ~mft ift, baf! bal natndidje llet•
ljiiltnil, IDcldjcl a1uifdjcn .!7lnnn unb !!Bci6 6efteljt, bal bet QbmOltJID8
unb ltntcrorbnuno, nuclj in bet cljtiftiidjcn .ffircljc nicljt bettilc!t llledle,
erfic'fjt man nodj cmB cincm nnbcrn
.fforintletffiefd,
bcl
q!afful
erftcn
ftap. 11, 1-16. ma ljanbclt
ban er nudj
bcn gottelbimftlidjmlJrauen
unb
let•
lucift bic
an, mit flebecltan
fammlungcn bet QJcmcinbc
~upt au erfdjcincn, bie .!7liinncr
abet
mit un6cbecftem ~ - 111
tuar bicl '6ci bcn QJticdjen fo 6ittc, baf! bei offentlicljen Sufammm•
unb infonbcrljeit nudj in bcn 5tempcln unb '6ei Cl~nfeftm bie
ffraucn cine ffo4,f6cbccfuno truocn, bie !Jliinncr abet mit fninn. mt•
&Io{Jtcm Oaupt ficlj fc'fjcn Iic{Jcn. i)ie .ftopfI,ebecfuno bet
banffrauen gait
i'fjrer all 61)m'6oI
ffiJ'fjiinoio!cit
ben !Jliinnem, bal freie, unfJeWte
Oaupt bet .!7liinncr nIB ,8eicljcn!Biirbc
i'fjrer
uni> Ooljeit. IBal lier
djen !t'rndjtWpofte(
unb ~Itung fcljrei&t, fi1ld er
!
teilt
apojtolifdjcB QJc'6ot,
nicljt
allljicr
all
QJottel ein, fonbem erbcn 5totint'fjcrn eincn outcn !Rat; cl ift cine Io&Iidje, in aim
anbcrn CBcmcinbcn
,.CBclDoljnljcit", cnmf,.,., m. 18, Me
er audj i'fjnen anempfic'fjlt. er IUiU fidj mit bcncn, bie ljier anbem
Wnfidjt finb unb IUibctfprcdjcn,
nidjt
IUcitcr in i>flPut Pcinnern.
einfaffm.
~Iie{Jiidj
fonncn
~
audj ban
hlcnn djtijtlidjc !Bcibcr iljre 6tcUune au ben
Wbljiingigfcit
bcn .!7liinncm aur QJenilgc IUaljun
au edmnen
gel'Jcn,
fie o'fjnc ffopf6cbccfune im Clottelbienft
t)em Wpoftel Iicgt aUcl baran, bas fie nut alichJege in iljrm ~
'6Iei6en. (So ctinnert er in bicfcm 8ufammmljang an bie l!rfclaffuna
el !Jlannel
unb bel !Bci6cl unb bal bamit gefe-te IJerljiittnil lid
dnen !t'eill aumi>et
anban.
!Jlann ,,
ift nidjt bom IBeifle, fonllern
bal !Bd'6 bom !Jlannc.
bet !Rann
Unb
ift nid)t gefcljaffen um Id

err.-..
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!IBeifJd 1nmen, fonbem bal Seib um bel IRannel hrlUen", 8. 8. 9.
l>ataul foigt, bafs berIBeib
!Rann
abet
bel
,Oaui,t,
bem
Seibel
bal
ift, !O. 8. ~n gfjtifto ift atoar
nodj
mebcr
hrle ben
bic
!Rann
snanncr.Seib,
bie !!Beibcr
CISnabc
9.Cr,er
enofjen berfciben
bod}
bal qdftcntum
in bet eidjoi,funglorbnung!Jlann
bcgtiinbetcn
Unterfdjieb alDifdjen
unb !!Beil'J nidjt auf. auucrlidjen
~m
!Der•
!qr, im Sufammcnf
!Jliinnern,
ein mit audj
in ben goUclbienjtlidjen
bie !Bciber nidjt bergefjcn,
Sufammen!ilnften, foUen
belDcifen,
bafs fie IBeibet finb, ben 11niinnem Wi,oftel
untednn.
nidjt
IUJct
bet
in ef>en biefcm fflJfdjnitt,
IDid eitatuiert
1 ftot.11, 1-16, cine Wulnaljmc
9lcgeI,
bon
bic tmeiber
bet
iljrcr
bafs
gemnfs in bet QJemeinbe fdjlDeigen foUen, unb gibt
au iiljn
eiteUung
uni ettua ein fRcdjt
o bafs tuir ben meruf
bet 2eljntlnnen jebenfalIB unter bie !CulnaljmcrcgtI unterbringen
fonntenl t!t fdjreibt !U. 5: ,,<!in !Beif>
• af>er, bal ba betet ober IDeil
unbebecftem ~aui,t, bie fdjiinbet iljt ~aupt." tier berbietet
bet WpofteI ben ljrauen nicljt bal mcten
!Beilfunb
agen, fonbem er•
llart el nur filt unaiemiidj, bafs fie bal mit 1mbebec!tem .~aui,t tun.
!Ulan ljat biefen Wuifprudj St. ~nun fo gebeutet, bafs er einft11>ciien fcin
meten
freiii
lja
feThft,
et
UrtciI fiber bal
nidjt
gef>illigt
fulpenbiereben
unb nur
einen !Ri&ftanb table,
bon lDeicljem er in biefem 8ufammenljnng
<!ntbioiJen
luiire ljanbie, bal
beB
VlCJer el
boclj eigen, luenn er baB 9lcf>enfiicljiiclje, lueidjeB
fdjliefslidj ein ~biai,ljoron ift, ben !Detftou gegen cine gute, Iobtidje
ettte, tilgte, oljne augieidj bie ~nuptfndje, ben gieiclj3eitigen tnerftofs
eeeen QJottel !Dort 1111b Orbnung,
mcten
311 rilgen.ljatOber man
bal
unb !IBeilfa gen bet ijrauen mit entf>Iofstem ~nupt, offenbat gana gegen
fonte,;t, ben
in bie ~ribatljiiufet, in ben ffamiiienfreiB beriegt. 9lein,
bic !IBorte bel WpofteTI Ieiben fdjlueriidj cine anbere Wuffafjung, a'CB
bafs er in bcm lBeten unb !!Bcilfagen ber t.!Beif>er an fidj, unb elien in
bem offentiidjen !Bcten unb !Beilfa gen, lucnn e§ nur mit
faebcnllidjcl
t;cbecftcm finbet. ffli
bamit ljat er, mai
~aupt gcfdjieljt, nidjtl
er 1 .ffor. 14 bon bcm <SdjlDcigen
ber nidjt!!BciCJcr fcljrci{Jt,
im minbeften
abgefdjlDiidjt.
!!Bebcr bnl
bal Seilfagen
eingefdjtiinrt abetau
bemjenigen 9leben,
gqort
IDeidjcl et 1 Stat. 14, 88-86 ben Sei&em
birdt berTJietet. ~ie !Bemer foUen in ber GJemeinbebetf
2cljrcrinnen
ltcten,
ammiung nidjt
auf
bie !Jliinner nidjt
Ieljren, nidjt offentiidj aIB
beieljren, audj nidjt bot unb mit .anannctn offentiidj bili,utieren. ~ I
ift, lDie lDir ednnnt ljaf>en, in bcr auicbt genannten 6teUe bie !Jlei•
nung !Jauii. ~n bief
luebct
ten
c ffatcgotic gcljort aTJcr
bai me
noclj
bal IBeilfagen. 8uniidjft ift bal !Betcn boclj fcin 2eljtcn unb 9)il•
!utieren. ~fs
im GJottclbienjt in unb mit ber GJcmeinbc !tiiftig!Be
mi
&eten unb fingen, unb rccljt Iaut unb
ift
gelDifs nur Ia&Iidj.
fie, luic ctridjc
aimpetiidj
pfregcn, ljicr au
tun unb, ftatt au fingcn, Icifc Iifpcin,
l fo ift lualjriiclj
bal
!ein
l!mei
411
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4dJ04na ~4'1J&

luci&Iidjer fBefdjeU,en~eit unb Suril&Qaltung. Dex aucfj bal IBdlfalm
bcr !Bci6er luiberfpradj
nicl)t bem .,,......,,, ,,fie foUm
bie !Bci&er in ber IBerfammiung beteten, 11m dmal ~ .
1ucnn cin !Dem hJcilfagte, fo luar bal ethJal W u ~ fl
fam nicl}t fo oft bor. Si)arum nennt bet WpofteI ffap. 11, 18 nm llal
6a
t8ctcn, nidjt nudj wiebcrum
bal
5l)al IBdlfagm loande
bcr '1nh1r
bc1:
bem nldjt unterfagt fdn, hJeidjet IBellfagna
~atte, inbem
Wott fcroft i~m ja bic IBcUlfagung
IUcI•m cinga&, auIBeilf
ban 8laaf.
agen,
t, luar
jic
111it311tcifcn. SS>al
bon
,ClUiul lier
cine '1Bunbcrga&e bet apoftolifdjen Seit, g i e l ~ mlt
d~oxtiZ11v11,, Ofj.:nbarung, bon bc1: QJabc ,.bet fEdenntnfl unb Ila: 24&1•
nuBbtilcffidj
untccf djiebcn, 1 Ator. 14, 6. 26. i)er <Beijl (lottd, Ila: ta
bc1: @cmcinbc tuartctc, gnI> cinmaI bicfcm, cfnmaI jenem qdjlcn, cm4
1uii~rcnb bet !Bctfnmm[ung, cine liefonbcrc ,Offenlicmlng unll tdtfl ila
bann, luaB er ojjcnliart,
iljm
ammciten
bcn IBcrf
!unbautun.
lier llcl
luciBfngtc, lun1: m1t Dtgnn @ottel
ubete ; QJott
butclj ilff. t5eim
~crfon, fcin pcrfiiniidjeB !Biffen unb ~fennen trat eana auriid. Do
nun gcficI cB GJottljin
wiebcr,
ciner
unb- fftau audj
Ofjawcmlng P
gclicn. ~nbcm GJott bcn
bal 9lcben unb 1!e~rm in bet Ber•
fnmmTung bctI>ot, ljnt er mit f0Idjc1: Otbnung, nidjt
bic er filr bie Clemdnk
af,
fidj
fcJ6ft bie (jiinbe gcI>unbcn. !Bann c1: IUolite, lonnte a
nudj cinmaI burdj cin '1BciI> fcincn '1Bilren offenfJaren. Oat a: ~
fcI6ft eimnnI ci11c1: @fciin bcn Whmb aufgctan unb butclj iljrm !JZ~
cincn tpropJjctcn geftrnft. @So ljattc GJott audj jenen bier :til4tem W
S>iafonB ~JjifippuB bic GJnlicgali,
bc1: tuar
mlciBfagung berTie~n, Wpoft. 511, 9.
!BciBf
ngung,
~nbcB
bicfe
hJeTdjc QJott
eI>en audj &in 1!4=.
!Bc1m cin !Dem luciBjagtc, einfnclj baB IUiebergnr,, IUaB <Iott ~ ein•
ocgcI>cn, fo griff fie bamit nidjt in bnl ~mt bcr !JJreBlil1tcr ein,
in bet 1!cljrc nrI>citctcn unb IcJjrljnftig IUnrcn, fo ljat fie fidj
iljrcr
ljcit
.bamitborgctragen,
bctf
ni4tammcltc
bet· GJcmcinbc,
Bl8cicljrung
, etjaJjrung,
ljeraul
bcn
Wliinncm
aTI 1!cljtctin aufgebmngt.
nidjt erTcudjtung
iljrc cigcnc
!!Bciti
aul
eigmm ~ •
Jidjen edcnutni
bet QJemeinlle, ben
Wliinncrn
unb Untcrridjt crtciit.bldl•
!Benn eine ffmu
fo crjdjicn fie m11: nTI .Mcbimn beJ QJcfftcl, fo trat iOre Mon
gana in ben ~intcrgrunb, unb fo IUar bnl cin anber ming, aTI IDeml
fie auB iljrem <!:igcncn ljcrnuB in bcr IBerfammTung ffragen auflt,atf,
@intuenbungcn madjtc, au biJfutiercn liegann unb bamit bie llufmed•
an eo auf
baBfamfcit allcr IBerfammcitcn
aog,
fidj feffelte.
&Iei&t aTfo
IBcrliot bd Wi,ofteTI 1 ffor. 14, 88-86 unter alim Um•
ftiinben in .straft uub GJeitung unb gcftattet feinc
bnlfVfulnalmen.
unb
IDer WpofteI &cftiitigt
I>cfriiftigt
emc in einan anbern
ltricf, 1 stim. 2, 11-14. <& rebet auclj in biefem Sufanunenljang
bon ben gottel bicnftiicljen
&rauen,fUetj'ammiungen
unb ermalnt
bie !JZcinner.
~ft, bic
in fittfamer ~racljt baran tdfaunqmen,
18. 8- 10. Unb bann fii~rt e1: fort: ,.<!in 1Bei6 fetne in bet etflle mlt

mau
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aUet llntutiinig!ett•, ID. 1 t. !l)al fommt bem au,
IBei&e
bq fie ftill
unb aufmmfam bal 1jote unb lane, IDal betbon
~e
Vlulf
-iljm
fie
t bet
ageGJemeinbe
bem
fagt. !Jlanne,
&enllamit untetjtellt
fidj bal !Bet&
bafs
fidj
k~un
i)ie
bel 11. IBerfel IDitb butdj bcn folgenben
@Sq, 18. 18, na1jet cdliid.
nidjt,.<anem
!Jlanncl
geftatte
!Bd&e a&et
idJ
bas
fie Ic1jtc,
bas fie bcl
~eu fei, fonbcm ftille fei."
i)em 1uni µal'IJa:rirm, m. 11, entf1>tii(Jt bal 7u,,,md c,; cJ,cJdax.,. DVIC
uirehr•, ID. 18, bem ,. :irdon v:r0Ta71], m. 11, bal g,)cJi 11vf••i.it, TDii
•Piek, 18. 12. !l)al IBci& fol[
unb Yemen
nidjt lcljtcn. fflf
o biefcl
IReben, bal 1!c1jten in offcntlidjct IBetfammlung, ift bcn fftauen untei:•
fagt. Docendi _potestatem in publico coetu ndimit mulieribus npostb1111. (ltalob.) i)al
untedan fein uni> nidjt ben SJlann IJe•
1jettfcljen. Ian !!Bei& hJiltbc iljte Untcdiinigfcit betleugnen unb ben
fie im offcntlidjen @ottclbienft lcljten, alfo
!Rann &e1jcttfdjcn,
auclj !Rmmet &cle1jnn miltbe. i>cnn met Bffentliclj
1jotcn,djt
le1jd, J'Jeljettf
it gciftiidjcthJcifc, bie
i1jn
unb J'Jcftimmt i1jtcn !!Billen. N nm
praecipiunt ntque impernnt, qui publica docent. (<:talob.)
na Dai
i>et Wa,oftcl &cgriinbct fcine 1Benna1jn11ng in a1uiefadjet Seifc. Sum
etftcn mit bcm ~inhJeil auf bie <Sdjii1>funglgcfcljidjte. ..~enn 11'.bam
ift am ctften gemadjt, banadj eba", 18. 13. f8cibcl, fohJoljI bas bal
IBci& bom !IRannc ift, 1 ftor. 11, 8, all audj bas bcr
bor!Rann
bem
IBeifJe
ift, IJringt mit fidj, bah bcr !nann
!Bei&cl
bcl
~cu unb
Oaua,t ift. Sum anbetn burdJ <!rinncrung an bie @cfdjidjtc bon b'cn1
6ilnbenfail.
..ltnb Wbam ift nidjt J'Jetrogen
luorben; biclmcljr bal !BeiJ'J
ift &etrogcn nnb f o in :Qbcrtrctung getatcn."
ljat
mic <SdjTange
l!ba
&etrogen, 2 stor. 11, S. Wuf bem f8cgtiff d:ra-,,]•,
&ctrilgcn, Iicgt ber
t
Jlacljbtucf.
fcin unb treffcnb: Serpens mulierem decopit, mulier virum non decopit, sed oi porsuaait. S)QB !Bei& aIB bal
fcljmadjerc @efas i~ bcm f8ctrug unb ber Staufdjung auoanglid)tr all
Rann.
Unb bal !!Bci& ljat bann eJ'Jen bcn !Dlann betfilljtt unb fo
llal ganae !Jlcnfdjengefdjlcdjt in <Silnbe unb ftbettretung betftticft. mie
ufte UntethJeifung, bic cin !!Bci& bcm !1lann cdeiltc,
erfte
bal
i)oaieren
llel !Bci&el unter ben1 f8aum bet l!dcnntnil bcl @uten 11111> bel f8iifen,
ift gar ilfJeI a&gelaufcn.
offentlidjc
marum
!prebigtamt.
cignet
lualjtlidj,
fidjnidjt
bal !!Bei&
bal
Ait igitur, quia. semol muller virum
edoeuit et cuncta pervertit, idcirco ncquaquam hnec ho.beat velim ·de
caetero doeendi poteata.tem.
bau
1!eijren
(ti'alob.)
ber fftaucn J'Jdtcffenti bcn
bemnadj ber
!Bal
Wi,ofteI bal
~,Iidjcn CIScmeinben berhJc1jrt uni>
bicl,
bie ffrauen
in gottelbienftiidjen IBerfammiungen
1!e1jrcrinnen all
auftrcten,
in GJc•
meinbebetfamml~ngen bal
filijrcn,
!Bod
bau fie bie oanae CISemcinbe
unbIqz:en,
,Zatut
ber (frauen
!Jlanner
&cleljrcn. ~enn bal
mit bet !!rt
unb iljrer natutgemascn
bcn
<Stellung au
!D'lannem. Unb biefel aa,ojtolijdje
nidjt .redjt•
bon
@eJ'Jot
lcibct
bcrfcine Wulnaljme.
!Cudj
VIUlnaljme
tRegeI
cine
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fertigm unb entfdjulbigen. i)Qgegen meber 1 an. 1, noc6 1 DI. I
nodj fonftluo in bcr edjrift ben l}rnuen alicJ 1!e1jrm f d j ~ amfagt. {!J ift iljncn nirgenbB
bemoten, fflnber au leljrcn, fd el au4 dm
ESdjar JJon Ainbcm,
audjfei cl
bon Clemdnbe IDcgm. !l)al ~
bcm luci&Iidjen ~ara!ter unb IBeruf, audj nidjt lier IDe004m
6djam1jaftiofcit unb ,8urilcftjaltung.
ffinber,
i>enn
mogen el ~
Ucinc .ftnabcn fcin, finb ebcn !cine !Jliinncr. &etuirb
redjtfc'Oaffm
baljcr
djtiftiidjc
QJcmcinbc
bic i!Bci&cr unter aUen Umftiinllen Ila
iiffentri~n ~rcbigtmnt unb ,rcbigcn aurilcf'Oalten, fie fllierljaupt ta
iljrcn Edjranfcn ljartcn unb nilc l!Crt bon ffrauenemanaipation, IDCf4e
in ber aircljc nodj
griifscrcl
antidjtct Unljci(
all im Staat, mit C!nt•
fdjiebcnljcit befiimpfcn, anbcrcrfcitl aber, luenn cl fidj fon, l!IJlllfiq{t.
ben ilicnft cincr gcjdjicftcn, a111Jerliiffigen ffinbcdeljrcrin, lier 114
bnrI,iefct, nidjt aurilcfaucifen. ilHr miifjen ljier, um n ~ • auf Ille
o&ige 4>rin3i4>icllc Q:riirtcruno anriicfanfommcn, ljinfidjtlidj lier pablia
doctrinn brci S>ingc luoljl boncinanbcr unterfdjcibcn: 1. !!>ie !ButDal•
hmgt be,. m!ort3 ij bcr
i,ricftcriidjcJ
QJcmcinbc all
!Rcdjt iibergefJen 11d
n111Jcrtra11t. 2. ~iir bic ~crtualhmg(Iott
bcl IBortl ~t
femft bl
fcincm mJort bcr @cmcinbc gcluifje ~ircftibcn gcgcI,en. 8. 5n al&1I
<5tiicfcn, bic ljicr nicljt bnrclj anlbrilcfiidjc
alicl, ijrciljcit,
tool 6djrifttuortc geregelt finb,
bic @cmcinbc bollc
mar bab
fie orbnet, ban
gcmcincn !llut,cn bicnc. <5o ift cl @ottcl SBcfeljI unb £>rbnung, liq
fie 1mtcr alicn lhnjtiinben~farramt
ba3
anfridjtc
unb ljierfilt ae•
cignctc ,crjoncai, unb atuar mar Wliinncr,
feam,feinc fftnucn, &ei:ufe,
bafs fie bafih:
trngc, bafs aUcn &Iiebcrn bcr Glemcinbe <loffel
!Hort na1jrge6rndjt lucrbc, nlfo nuclj bie ffinber iljt gebilljrenb rel
c cmpfangcn.
.\jingcgcn
<5pcif
ift cl in bie ffrciljcit ber Clemeinbe ge•
ftellt, o'6 fie bic llnfcrlucijnno unb t?taicljung bcr ffinber a1Iein 11m
(fitcrn unb bcm ~njtor iifJcrliifst,
freilidj tunJ fidj
in eraueren Ck•
meinbcn IJon fclfJjt bcr'6
ictct, obcr ob fie flit bic geiftridje lJerforg111141
bet ffinbct bcfonbcrc ,crfoncn 6cftc1Icn unb ob fie biefen ilimft nur
!Jliinncrn obct bnncfJcn nm!j ijrnucn il&crtrngen tuilI.
~nbci foll ficlj jcbc @cmcinbc audj tuo~I tJorfeljen,
fieunb
~re
arciijcit nicljt mifs'CJraucljc
bcn gcmcincn ,Zu-en nimmer aul 11m
!Cugen Infjc. m1tuiitc fcljc bcdc~rt. tuoUtc fie cine 1!cljrerin nut barum
nnftellen, lueiI
(janb
bicfcifJc gcrabc aut
unb I,iliigcr au ljalien ift all
cin 1!c~rcr. ~inc Sfitdjcngcmcinf~ft tuiirbc il'CJcI fnljrcn, tuenn el 6d
iljr baljin fiimc, bafs bic l?cijrctinnen bcn 1!cljrcrn ffon!umna ~
l!I ift bod} cbibcnt, bnfs cin fcminariftifdj gc'6ilbcter 1!c1jret in bet 91egel
ceteria paribua meijr leijtcn fann all cine l?eljrerin, tueidje ni~ fo
grilnblidj bor&crcitct
1Ua-c ijt, ift. Untez: tucldjen Umftiinben cine 1!eljurin gleicl•
tDoljl
aan
foll ~ict nid}t na,er betgcjjcn,
erortert IUctben. 1kt
ridjt
ba&ei ni"t
bafs jeblDcbel 1!e1jren, au4 bet Untet•
in bet unterften <5djuMafje im De bet d}riftudjen Steiigion, eine
gelUiffe 1!eljrljaftig!cit unb cin getuiffd iitubium erforbert. !l)an tin

*
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Jungel E~en gute ~ten
but1'gemacfJt
mit CEtfoig
lat, bab flt bte
bnfteijt,
genilgtau"
nitigm Men unb ftcnntniff
gut au fie,.
e &efi,t,
-.«ml,eln
'1er no" nicfJt.
etfJe fante, ele bte tfe11
mdnbe fie in iijren i>ien, nimmt, auclj fiefonbeu ICnieitung
bon im
bemUntu
!paftor
fei .. obec
• e
el
etfalunen 1!e'"t
ddjten er~Iten,
.Rura, cine llcmcinbe mufs,
bic
fie
fie IDenn
aum
onen,
auclj baau
bal iBeftc bet <Scljute im ICuge
lat, tuoijI
o&
IDeifJiicljen !Jlei:f
metclje
<ScljuI11
iifcn,
tuh:!Iidj
taugen.
IEI !ommt oft bor, bafs eine OJemcinbe
eine i!eijrcrin
nut auf fie,.
jtimmte 8cit anftent. IBie Y <Stimmt bal mit bem fitcljticljen IBeruf
:bet 2~rerinncnt !Bit anttuotten mit bet Qlegenfragc: !Bo finbet ficlj
cin ~rifttuort, IDCidjcl bie GJemeinbe beti,jlidjtet, ale firdjiicfJen i>ienjte
auf bie i>auct au iilierge&en'l I! I ID i be 1:"
!Jcrfoncn bcn
fpridjt IDoijI bet 9ht unb ~atuc unb 'l[ufgafle bel
tfanamtl, h>enn man ben ~tiigun bclf cI&en eine
r, e ft i mm t c ff ti ft jt e cf t. mec !paftot fon feinc <Bemeinbe @icfjritt
filr ed)ritt in bet C!rlenntnil unb anem CButen forbcrn unb 1Deiter11
6rlngcn, bah fie ijeranluadjfc au bem bo'IIlommcncn !DZab bel fflterl
et,ij. 4, 18. 14. llnb b.ttil fann nut butdj ftctc, anijattenbe, ge11
bulbigc
Wrfleit mcm !paftot ift
aII bem <Bcmeinbeijitten bie
!Beibe
gcfdjeijen.
unb !pflcoe ii&ergc6en, bamit et am ~iingften9lcdjenfd
oanae ,Oetbe aut
unb i8et11
:lage fiir biefclfJe
nnttuortung h>irb er nur bann entijofJcn, !Denn <Bott felfJft fie iijm auf
irgmbeine !Bcifc afminnnt.!Jlf !!Bal bont
arramt gitt, bal
gilt abet nidjt gteidjermaucn bon aUen !ttcfjticljen
~
f c r b i e n ft c n. <So fonnen QJemeinbcbotfteijct
luolI
gac
tun,
IVCII ilrel ~mtcl ift, audj h>enn jie nut auf einen 8citraum bon IDCni•
oen
finb. Unb fo !ann audj cine QJemcinbeleijurin oat
aijtcn crlDiiijit
1Do,1 in cinem ~alt iijt !penfum an einet einjaijtigcn ftlaffe a6foibieten.
!!>le
ijat audj in bicfcm <Stile!
ffteiijeit
bet 18e•
djc fflemcinbe
ift el nutluoijlgctan unb bient bem gcmeinen ~u,en,
~nbclIDrgung.
1uenn cine ui,roote ihijrerin auf un&eftimmte 8eit
r, e r u fen ID i t b , natiittidj mit be1n <!inbetjtiinbnil, bafs fie il1tet
18eruf
fidjeiniijr
anbctet
8erfJinblidj!eitcn quitt unb lebig ijt, !Denn
bcm IDei&Ii•n
bcrcijetiajcn,
<Bef
ijomogcnec
djtedjt noclj
abet
ijt, a.
RJ. IDCM
fie QJclcgcnijeit
au
IDCnn f onft iijte
l!l:iifte fiir ijaul tidje Wr6eit
iiTJtigen
begeijrt
moge luerben. ~m
man
aucfJ bcn 2eijrerinncn f er&jt fagcn unb einfajiirfcn, IDOi man bon bcm
eeruf ber i!cijtctinnen ijaiten
au
ijat, bafJ biefer&en, inbem fie ben
in bet
stfeincn bienen, <S:~rijto unb einet Q.Semcinbe
lJur~t bel ~Q!rrn unb mit anet stteue
i>ien~
unb <Sorgfatt biefen i'lten

•>

•> !J>iefer 'llrtlfd aul ber \'jtber bel fdlaen D. Stildlarbt crf~len 1897 In
. lleln unll metre• unll lllirll lier auf tBunf~ melrercr jUnamn IBrDller all•
erllrudt. - ~ - • e II.
https://scholar.csl.edu/ctm/vol5/iss1/87
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